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実施期間  平成28年12月～平成29年１月 
場所  広島大学附属小学校理科室 
学級  第５学年 63名（男子32名，女子31名） 



































































































実施期間  平成28年６月～平成28年７月 
場所  広島大学附属小学校理科室 
学級  第３学年 64名（男子32名，女子32名） 
単元  光の性質 
指導計画（全８時間） 
第一次 鏡で光を反射させる （４時間） 
（本時３～４/４時間目） 






















































































 第一次 運動の表し方   １時間 
 第二次 位置の変化と速さ ２時間 
 第三次 斜面の運動    ２時間 
 第四次 落下運動  ５時間（本時２／５） 






















































 表２ 本時の学習指導過程 




























































































備考 教科書：「未来ひろがるサイエンス３（啓林館）」  
      副教材：「カラーブック理科資料広島県版（とうほう）」  















































































































図４ 評価４の考察 相違点パターン 











































第一次 酸と塩基  ３時間（本時２／３）  
第二次 水の電離と pH      ３時間  











































































































・CH3COOH + H2O →  CH3COO－  + H3O+ 
 







 ・電離度が異なる。  



































備考 教科書：「化学基礎（啓林館）」  
   副教材：「協調学習テキスト  ５  酸・塩基」，「スクエア最新図説化学  四訂版（第一学習社）」  
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Active Learning Models in Science Classes 
 
The purpose of this study is to create active learning models in science classes. As the first-year 
research, the authors designed the classes which would include a round trip between externalization and 
internalization, and put them into practice. The designed models were adopted in elementary, junior high 
and senior high school classes. What have become clear are as the following; 1) Students’ acquisition of 
the learning contents can be promoted, 2) Students can understand advanced contents proactively, 3) 
Students’ learning can be deepened by adding collaborative activities, 4) The success or failure to active 
learning may depend on the quality of the tasks which students work on, 5) It is necessary to clarify the 
factors to determine active learning. 
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